7?«10~4 7 T"''/p. (14) In the log p -log T diagram the curve R = 1 corresponds to the straight line logT= _|_logp + 7.2.
It is seen that there is a region around the point P« 10 16 atm, 7W0 9°K (TI^IO 29 cm" 3 ) where relativistic kinematics become important, but the influence of a thermal radiation field can be neglected. From (13) one might think that one must only reduce the electron density sufficiently to get a /?>1.
But normally those dilute plasmas (belonging to the upper left part of the diagram) are not extended enough to contain the radiation emitted, so that the radiation energy density remains much smaller than that of the corresponding thermal radiation field. 
P=1 -
wobei K2(y) die zweite modifizierte BESSEL-Funktion ist:
oo Kj (7) = { da cosh (;' a) exp ( -y cosh a), ; = 0,1,2,.... 
so folgt aus der Bedingung Qcp/dt -0 nach (8) die Gleichung:
= 0. (10)
Da A und B nur von U abhängen und für u endlich bleiben sollen, können wir den Ansatz
machen und erhalten aus (10) eine Differentialgleichung für G(y) :
Wegen der Anfangsbedingung (13) folgt daher
Es gilt also die gleiche Beziehung wie im nichtrelativistischen Fall. Natürlich wird sie auch von (2) und (3) erfüllt, wenn man / = /0 setzt.
II. Fokker-Planck-Koeffizienten
Um anschauliche Größen zu erhalten, schreiben wir Gl. (8) in der üblichen Form einer FOKKER-PLANCK-Gleichung: 
geben und mit den nichtrelativistischen Werten vergleichen. Den Gleichgewichtswert von B erhalten wir durch Einsetzen von (4) in (3) : 
angeben:
Die Gin. (28) Beim Grenzübergang (39) erhalten wir:
III. Diskussion der Ergebnisse
Wir haben für vier Werte von y = mc 2 /kT die folgendermaßen schreiben: beschreibt also gerade den Unterschied der Normierungskonstanten. Der eigentliche Grund liegt also in der unterschiedlichen Beurteilung der kinetischen Energie x bzw. x der stoßenden Teilchen, über deren Geschwindigkeit integriert wird. An Stelle von eins erhalten wir im relativistischen Fall 1. Let D be a bounded domain in the x,y-plane with sufficiently smooth boundary C. We consider the membrane eigenvalue problem
There are infinitely many positive eigenvalues Xt: The eigenfunction corresponding to is denoted by u. It is posible to normalize u such that m>0
in D and / u 2 = l. Now it is known that (<^2 + ^2)/JV,
w T here cp is a sufficiently smooth trial function in D + C, being zero on C and orthogonal to u:
As in 1 and 2 , (5) is attained by taking multiples of u for cp. We choose as trial functions cp := xu ß ,
and cp : = y u ß .
Here ß (ß^.1) is a parameter which is later on taken in an optimal way. As in 1 and 2 , (6) is attained by taking as origin of the rectangular coordinate system the center of gravity of D with mass distribution i/ +1 :
J W +1 = jy u ß+1 = 0.
